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األبعاد ىالمؤثرة ىفي ىتوافق ىمنظومة ىاألسرة ىاألردنوة ىفي ىضوء ىمفاهومى
النظرواتىالنفسوةىلإلرشادىاألسري.ى"دراسةىإرشادوةى–ىىسسوولوجوة" ى

الملخص ى

د .مصلح مسلم مصطفى اجملايل *

تعرف تأثير بعض مفاهيم نظريات اإلرشاد األسري في توافق منظومة
هدفت الدراسة إلى ّ
األسرة األردنية ،وعالقة ذلك بمتغيرات :النوع االجتماعي ،والمستوى التعليمي ،ومكان اإلقامة،

وحجم األسرة ،تكونت العينة من ( )055زوج وزوجة في قطاعي التعليم والصحة؛ ( )253لقطاع
التعليم ،و( )891لقطاع الصحة ،اشتمل المقياس على ( )05فقرة موزعة على ( )9أبعاد:
العالقات الحميمية ،االتصال والتواصل ،الحدود واألدوار ،التحالف واالتحاد ،تشابك األنظمة

األسرية ،خلفية األسرة القيمية ،البتر االنفعالي ،مرونة التفكير العقالني ،الضبط والتحكم في
االنفعال.

وأظهرت النتائج أن هذه األبعاد ذات تأثير في توافق األسرة األردنية وتماسكها ،ولم تظهر

فروق لمتغير النوع االجتماعي ،في حين ظهرت فروق دالة عند مستوى الداللة ()α≤0.05
للمستوى التعليمي لصالح المستوى األعلى ،وفروق دالة في متغير مكان اإلقامة لصالح المناطق

الحضرية ،وفروق في متغير حجم األسرة لصالح األقل حجماً ،وخرجت الدراسة بعدد من
التوصيات.

الكلمات المفتاحية :األسرة ،التوافق األسري ،التماسك األسري ،نظريات اإلرشاد األسري.
* أستاذ مساعد – كلية اآلداب والعلوم التطبيقية  -جامعة ظفار – سلطنة عمان.
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The Dimensions Affecting the Congruity and Cohesion of the
Jordanian Family System in the Light of Psychological
Theories of Family Counseling. "A Counseling Sociological
Study"
Dr. Mosleh moslem al-majali
Assistant Professor in Faculty of Literature and Applied Sciences
Dhofar University
Sultanate of Oman

Abstract
The present study aimed at exploring the concepts of family
counseling theories affecting the congruity and cohesion of the
Jordanian family system and its relationship with the variables
of gender, the place of residence , the educational level and
family size. The sample consisted of (500) couples from both
health and education sectors: (302) education sector and (198)
health sector. The questionnaire of the study contained (50)
statements distributed to (9) dimensions(intimate relationships,
communication and connection ،alliance and unity between the
family systems، the interlocking between family system، the
background of family in terms of values، the emotional
discontinuity، the extent of rational thinking، the control and
discipline of emotions). The psycho-metric characteristics of the
scale were verified. The results of the study showed that all
dimensions had a clear impact on the congruity and coherence of
the Jordanian family. There were no statistically significant
differences in cohesion and congruity at the level of (α0.05)
according to gender، but there were statistically differences at
level (0.05) according to the educational level variable in favor of
the upper level and significant differences in the residence place
variable for urban residence، and significant differences
according to the size of the family in favor of the small family.
Keywords: family، family congruity، family cohesion، theories
of Family Counseling.
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 .1مقدمة الدراسة:
األسرة إحدى أىم ادلؤسسات االجتماعية ادلنظمة لعالقات التواصل اإلنساين السليم بٌن أعضائها
من جهة ،والتنظيمات األسرية اخلارجية ادلرتبطة هبا بأظلاط عديدة من التفاعالت من جهة أخرى ،لذا
فسالمة األسرة وتوافقها تعرب عن سالمة اجملتمع بأكملو ،إذ باتت األسرة تشكل اخللية األساسية يف بناء
اجملتمع واحملافظة على بنيانو ،ولعل االىتمام باألسرة وتوافقها ودتاسكها من أبرز االىتمامات الدولية على
مستوى العامل ،فقد أعلنت األمم ادلتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة " "A/RES/47/237الصادر
عام ( ،)3661االحتفال باليوم الدويل لألسر يف اخلامس عشر من أيار/مايو من كل عام ،وىذا ما دعا
األمم ادلتحدة إىل إعالن عام ( )3661عاماً لألسرة ،إذ تضمن قرار اجلمعية العامة رقم " "11/58الذي
ًب اإلمجاع عليو ،عد األسرة الوحدة األساسية للمجتمع ،والعنصر األساسي للتنمية ادلستدامة فيو
.http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-04-11-1.1418674
أما فيما يتعلق باالىتمامات العربية فقد أقر رللس وزراء الشؤون االجتماعية للدول العربية حتديد
السابع من ديسمرب من كل عام يوماً عربياً لألسرة ،ليجسد من خاللو الدور ادلهم الذي تسهم بو األسرة
يف حياة اجملتمع ،ولتقوم من خاللو الدول األعضاء بتكثيف اجلهود الرامية إىل التوعية بأعلية احملافظة على
مقوماهتا وتوافقها وتطوير الربامج ادلتعلقة مبختلف شؤوهنا وحتسينها ،وظهر ىذا االىتمام جلياً عندما
أصدرت اإلسرتاتيجية العربية لألسرة ( )8001رلموعة من التوصيات تتعلق بزيادة االىتمام يف األسرة
واألبعاد ادلؤثر يف دتاسكها وتوافقها ،بعد أن ارتفعت األصوات ادلعربة عن اخلوف والقلق من تداعيات
العودلة وما يلحق هبا من تأثًنات سلبية على منظومة األسرة يف سلتلف دول العامل العريب.
واألسرة األردنية كجزء من منظمومة األسرة العربية ،مل تكن بعيدة عن كل ىذه التغًنات بل
حظيت مبجموعة كبًنة من التغًنات اليت أدت إىل تغًنات واضحة يف أبعاد توافقها وبنائها ووظائفها
وقيامها بأدوارىا ،وقد أشارت الكثًن من الكتابات السيسولوجية والتقارير الصادرة عن (اجمللس األعلى
للسكان يف األردن )8032 ،إىل العديد من ىذه التغًنات ،كان من أكثرىا تأثًناً اذلجرات اليت تعرض ذلا
اجملتمع األردين ،الناجتة عن األوضاع السياسية واألزمات واحلروب اليت اجتاحت عدداً من اجملتمعات
العربية ،فكان اجملتمع األردين خالذلا مستقبالً ذلجرات أعداد كبًنة من األسر ادلشردة من سلتلف
اجلنسيات ،ما أثر على تركيبة األسرة األردنية وثقافاهتا وقيمها وبنائها وتوافقها ،فخالل سبعة العقود ادلاضية
استقبل اجملتمع األردين العديد من اذلجرات بدءاً من احتالل فلسطٌن عام ( ،)3615وما تبعو من هتجًن
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كثًن من األسر الفلسطينية ٍب احتالل الضفة الغربية عام ( ،)3634واذلجرات ادلصاحبة لو ،فأزمة اخلليج
واحتالل الكويت عام ( ،)3663واألزمة العراقية ،وهتجًن كثًن من األسر العراقية إىل األردن ،وما إن أفاق
اجملتمع األردين من ىذه األزمات بدأت العديد من األزمات اليت اجتاحت ادلنطقة العربية ،خالل العقدين
األخًنين ،فكان اجملتمع األردين من أكثر اجملتمعات استقباالً لالجئٌن ،ولعل األزمة السورية وما حلق هبا من
تبعات وتغًنات على سلتلف ادلستويات دليل واضح على ذلك ،وكان لنصيب اجلانب االجتماعي والرتكيب
الدؽلوغرايف السكاين النصيب األكرب من ىذه التغًنات ،ما أثر على كثًن من األبعاد اليت تشكل بناء
األسرة األردنية وتركيبها الدؽلغرايف وما ارتبط هبا من عوامل مؤثرة يف توافق األسرة األردنية ودتاسكها.
وهبذا الصدد أشارت (دائرة اإلحصاءات العامة يف األردن ،يف آخر نتائج للتعداد السكاين عام
( )8032إىل أن عدد سكان األردن بلغ ( )6.11مليون نسمة :منهم ( )3.331أردنيون؛ بنسبة
( )%36.1من إمجايل سكان ادلملكة ،فيما يشكل غًن األردنيٌن ضلو ( )%10.3من السكان ،موزعٌن
على عدد من اجلنسيات نصفهم من السوريٌن فعددىم ( )3.1مليون سوري؛ بنسبة ( )%31.8من
السكان ،فيما شكل الفلسطينيون ( ،)%3.5وادلصريون ( ،)%3.3والعراقيون ( ،)%3.1أما اليمنيون
فقد شكلوا ( ،)%0.11والليبيون ( ،)%0.81وضلو ( )%8جنسيات أخرى
.http://assabeel.net/local/item/15578
لذا تزايد االىتمام بدراسة األسرة األردنية وما طرأ عليها من تغًنات ،تناولت أىم ادلشكالت اليت
تعاين منها يف اجملاالت النفسية واالجتماعية واالقتصادية ،واألبعاد ادلؤثرة يف توافقها ودتاسكها وسبل
احملافظة على بنياهنا ،وأشارت العديد من الدراسات اليت تناولت العوامل ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية
كدراسيت (احلامد8031 ،؛ الشرع )8034 ،إىل حجم ىذه التغًنات وأثرىا يف العالقات األسرية والقرابية
والعالقات الزواجية ،وزيادة نسب الطالق العاطفي ،وزيادة وتًنة العنف األسري ارتفاع نسب األسر
ادلفككة ،وارتفاع سن الزواج والعنوسة ،وشيوع العالقات األسرية غًن ادلنظمة بٌن أفرادىا ،وظهور بعض
الظواىر األسرية غًن ادلألوفة كالزواج العريف ،وتعدد العالقات غًن الشرعية ،والتغيًن يف األفكار وادلعتقدات
والقيم.
ولعل االعتماد على ما جاءت بو العديد من النظريات النفسية األسرية من مفاىيم ،وتفسًنات
نظرية ،ومقرتحات إرشادية يعد ذا أعلية واضحة يف تعرف ىذه ادلتغًنات ،كنظرية العالج اإلسرتاتيجي
األسري " ،"Strategic Family Therapy Theoryونظرية العالج األسري عرب األجيال
(لبوين) " ،"ransgenerational Family Theoryونظرية العالج األسري اخلرباٌب (لساتًن)
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" ،"Experiential Family Therapyوالنظرية البنائية لإلرشاد األسري (دلنيوشن)
" "Structural family counselingاليت جاءت بالعديد من األفكار وادلفاىيم ادلؤثرة يف توافق
األسرة وبنائها ،وذكر الكثًن من الباحثٌن العرب واألجانب أمثال (العدوان والنجار8033 ،؛ الكفايف،
8030؛ زلمد8003 ،؛ Rios, 2013؛ Jennings & Wartella, 2013؛ Carr,
2006؛ Epstein, Thoma & Wetcherm, 2003؛  )Wetcherm, 2003أن ذلذه
االجتاىات النظرية ومفاىيمها ادلختلفة األثر الفاعل يف دراسة العوامل ادلؤثرة يف التوافق األسري ،وما ينطوي
عليو نظام األسرة من تفاعالت ،مثل مفاىيم :العالقات احلميمية ،ضبط العمليات االنفعالية ،التباعد
والتقارب ،الصراع بٌن األزواج ،سوء أداءالوظائف الزوجية ،دتايز الذات ،حتليل األسرة طبقا دلنظور ثالثة
أجيال ،بناء األسرة ،احلدود واألدوار ،ىرمية السلطة األسرية ،األنظمة الفرعية ،التحالف واالحتاد وادلثلثات
األسرية داخل ادلنظومة األسرية ،االتصال والتواصل ،مرونة التفكًن العقالين وغًنىا.
من ىنا يتضح أن توافق ادلنظومة األسرية واألبعاد والعوامل ادلؤثرة فيو من ادلوضوعات اليت حتتاج
للدراسة يف اجملتمعات نتيجة ذلذه التغًنات وانعكاساهتا السلبية على األسرة لذا جاء اعتماد الباحث بعض
ىذه ادلفاىيم يف دراستو.
 .2مشكلة الدراسة:
من خالل ما ورد يف مقدمة ىذه الدراسة من دراسات وإحصائيات ذات عالقة بادلتغًنات اليت
طالت األسرة األردنية خالل العقود ادلاضية ،وانعكاساهتا على سلتلف األبعاد ادلؤثرة يف التوافق األسري
تشًن إىل ظهور كثًن من االختالالت يف العالقات األسرية يف اجملتمع األردين ،وظهور العديد من النسب
ادلرتفعة يف بعض مؤشرات سوء التوافق األسري والزواجي ،وارتفاع نسب الطالق ومشكالت العنف
األسري ،وضعف العالقات األسرية احلميمية ،واالتصال والتواصل ،والتغًنات اليت نالت من وظائف األسرة
وغًنىا ،حيث كان ارتفاع نسب الطالق وارتفاع وتًنة العنف األسري مؤشراً واضحاً على وجود مشكلة
حقيقية يف تأثر أبعاد التوافق والتماسك األسري لدى األسرة األردنية ،ففي رلال انتشار نسب الطالق
أشارت آخر اإلحصائيات يف التعداد السكاين لعام ( ،)8032واإلحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي
القضاة لعام ( )8032يف األردن ،إىل نتائج يف ارتفاع نسب الطالق يف األردن إذ يأٌب األردن يف ادلرتبة
الثانية عربياً بعد مصر ،فكان إمجايل حاالت الطالق اليت وقعت من زواج عام ( )8032اليت ًب تسجيلها
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لدى احملاكم الشرعية مبختلف زلافظات ادلملكة ( )2266واقعة طالق منها ( )%31.8لزوجات
أعمارىن أقل من ( )82عاماً ،ومن بينهن ( )161قاصرة؛ وبنسبة (.)%5.5
أما فيما يتعلق مبؤشر العنف األسري فتناولت دراسة متخصصة (للمجلس الوطين لشؤون األسرة
يف األردن" )8031 ،اخلصائص االجتماعية واالقتصادية حلاالت العنف األسري" ،وطبقت على حاالت
العنف األسري ادلسجلة رمسياً بإدارة محاية األسرة/مديرية األمن العام ،إذ أظهرت أن أكثر أنواع العنف
األسري شلارسة يف األردن ىو العنف اجلسدي وبنسبة ( ،)53%كانت أعلى نسبة شلارسة للضرب باليد
أو الرجل ( ،)%43.3والسب والشتم والتحقًن ( ،)%23.1والصراخ ( ،)%80.1ومنع ادلصروف عن
أفراد األسرة ( )%3582إضافة إىل إعلال الزوج متطلبات الزوجة ( ،)%3583وضلو ( )%38.3من
حاالت العنف األسري ؽلارس بشكل أكرب يف األسر اليت يبلغ عدد أفرادىا ( )2أفراد فأقل ،وأن
( )%16.4من أسر حاالت العنف األسري كانت من شرػلة الدخل الشهري ( 100دينار فأقل)،
وغالبية مرتكيب العنف األسري من ذوي ادلستوى التعليمي ادلنخفض وحوايل ثلث مرتكيب العنف األسري
من فئة العاملٌن ،وأكثر من ثلثي حاالت العنف األسري دتارس من قبل الزوج أو األب ،وأكثر من نصف
مرتكيب العنف األسري تكررت شلارستهم للعنف.
لكل ىذا ولكون الباحث أستاذاً جامعياً يدرس العديد من ادلقرارات ادلرتبطة باإلرشاد األسري،
ومن ادلتابعٌن ادلشكالت األسرية والناشطٌن مع العديد من اجلمعيات وادلراكز ادلتعلقة باألسرة برزت مشكلة
ىذه الدراسة للكشف عن أىم األبعاد ادلؤثرة يف توافق منظومة األسرة األردنية يف ضوء مفاىيم النظريات
النفسية لإلرشاد األسري ،لتوجيو جهود ادلهتمٌن وحتديد أولوياهتم يف تقدًن خدماهتم وبرارلهم جتاىها من
خالل االجابة عن أسئلتها.

 .3أسئلة الدراسة:

السؤال الرئيسي :ما األبعاد ادلؤثرة يف توافق منظومة األسرة األردنية وفق مفاىيم النظريات النفسية
لإلرشاد األسري من وجهة نظر عينة الدراسة؟ ويتفرع عنو:
 .3 .1ىل ختتلف األبعاد ادلؤثرة يف توافق منظومة األسرة األردنية باختالف النوع (ذكر ،أنثى)؟
 .8 .1ىل ختتلف األبعاد ادلؤثرة يف توافق منظومة األسرة األردنية باختالف متغًن ادلستوى التعليمي (أقل
من ثانوية ،دبلوم أو بكالوريوس ،دراسات عليا)؟
 .1 .1ىل ختتلف األبعاد ادلؤثرة يف توافق منظومة األسرة األردنية باختالف مكان إقامة األسرة (ريف،
حضر)؟
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 .1 .1ىل ختتلف األبعاد ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية باختالف عدد أفراد األسرة ( 2أفراد فأقل ،أكثر
من  2أفراد)؟

 .4أهمية الدراسة:

 .3 .1أعلية ادلوضوع الذي تناولتو يف الكشف عن أىم األبعاد ادلؤثرة يف توافق منظومة األسرة.
 .8 .1أعليتها للجهات ادلسؤولة عن األسرة لتوجيو اجلهود ضلو األبعاد ادلؤثرة يف التوافق األسري ،للحد
منها وتوجيو الربامج اإلرشادية ضلو معاجلتها.
 .1 .1اإلفادة من نتائجها يف توجيو الباحثٌن لتناول أكثر األبعاد تأثًناً يف توافق األسرة وظلوىا عرب مراحل
ظلوىا ادلختلفة للحد من ادلشكالت األسرية خاصة يف مراحل ظلوىا األوىل.
 .1 .1أعليتها النظرية يف الربط بٌن األفكار وادلبادئ والفنيات اليت جاءت هبا النظريات النفسية لإلرشاد
األسري وبٌن األبعاد اليت تؤثر يف توافق األسرة ودتاسكها عموماً.
 .2 .1أعليتها ألفراد األسرة من اآلباء واألمهات واألبناء وستكون مبثابة نواة النطالق برامج إرشادية
تطبيقية ظلائية ووقائية وعالجية للحد من ظواىر ادلشكالت األسرية.
 .3 .1أعليتها يف إبراز الدور اإلغلايب لإلرشاد النفسي األسري وأعليتو يف اجملال اإلنساين للمحافظة على
ادلنظومة األسرية.

 .5أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل تعرف:
 .3 .2أىم األبعاد ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية وفق بعض مفاىيم النظريات النفسية لإلرشاد األسري.
 .8 .2االختالف يف أبعاد توافق األسرة األردنية باختالف متغًن النوع االجتماعي (ذكر ،أنثى).
 .1 .2االختالف يف أبعاد توافق األسرة األردنية باختالف متغًن ادلستوى التعليمي (أقل من ثانوية ،دبلوم
أو بكالوريوس ،دراسات عليا).
 .1 .2االختالف يف أبعاد توافق األسرة األردنية باختالف متغًن مكان إقامة األسرة (ريف ،حضر).
 .2 .2االختالف يف أبعاد توافق األسرة األردنية باختالف متغًن عدد أفراد األسرة ( 2أفراد فأقل ،أكثر
من  2أفراد).

 .6مصطلحات الدراسة:
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 .3 .3األسرة؛ يعرفها ادلعجم الكبًن لعلم االجتماع بأهنا" :مجاعة اجتماعية أساسية ودائمة ،ونظام
اجتماعي رئيس ،وىي ليست أساس وجود اجملتمع فحسب ،بل ىي مصدر األخالق والدعامة األوىل
لضبط السلوك ،واإلطار الذي يتلقى منو اإلنسان أول دروس احلياة االجتماعية" (احلارثي،3181 ،
.)820
وتعرف إجرائـياً بأهنا :مؤسسة اجتماعية تشمل األسرة النوويـة أو ادلمتـدة القائمـة وفق القوانٌن
األردنية اليت تقوم بوظائفها اإلصلابية واالقتصادية والتعليمية والرتفيهية والتنشئية من خالل شلارسة سلطاهتا
القائمة على الضبط االجتماعي واألخالقي التـي بفضـلها ؽلكن توجيـو أبنائهـا وفـق معايًنىـا وقيمهـا
االجتماعيـة والدينيـة ضلـو منـاحي احلـ ــياة ادلختلفة.
 .8 .3اإلرشاد األسري؛ يُعرف يف موسوعة علم النفس "لكورسيىن" :بأنو زلاولة لتعديل العالقات داخل
النسق األسرى ،بعد ادلشكالت األسرية ما ىي إال نتيجة لتفاعالت أسرية خاطئة ،وليست خاصة بفرد
معٌن يف األسرة ،فادلشكلة ىي النسق األسري ذاتو وليس الفرد (اخلالدي.)8006 ،
ويعرف إجرائياً بأنو" :رلموعة اإلجراءات القائمة على فنيات وإسرتاتيجيات نظريات اإلرشاد
األسري اذلادفة إىل إعادة التوازن والتوافق داخل ادلنظومة األسرية.
 .1 .3التوافق األسري؛ يعرفو ( )Jennings & Wartella, 2013بأنو :درجة التوافق واالنسجام
بٌن الزوجٌن وأفراد األسرة وزليطها ،ضمن رلموعة من احملددات واالعتبارات وادلتغًنات اليت حتكم طبيعة
التفاعالت األسرية ،مبا ػلقق صلاحاً يف العالقات األسرية القائمة يف ادلنظومة األسرية.
ويعرف إجرائياً بأنو :الدرجة اليت يعكسها أفراد العينة على مقياس التوافق األسري وأبعاده ادلختلفة
من إعداد الباحث.

 .7حدود الدراسة:

 .3 .4احلد ادلوضوعي :يتمثل يف األبعاد ادلؤثرة يف التوافق األسري ألبعاد ادلقياس (العالقات احلميمية،
االتصال والتواصل ،احلدود واألدوار ،التحالف واالحتاد ،تشابك األنظمة األسرية ،خلفية األسرة القيمية،
البرت االنفعايل ،مرونة التفكًن العقالين ،الضبط والتحكم يف االنفعال).
 .8 .4احلد ادلكاين :عينة غرضية يف زلافظة الكرك إحدى زلافظات األردن الواقعة يف اجلنوب األردين.
 .1 .4احلد الزماينً :ب إجراء الدراسة واستخالص نتائجها وتفسًنىا خالل الفصل الدراسي األول
.8035/8034
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 .1 .4احلد البشري :عينة من األزواج العاملٌن يف قطاعي التعليم والصحة لشمول ىذين القطاعٌن
الكبًنين أفراداً ؽلثلون متغًنات الدراسة مبا يضمن دتثيل العينة للمجتمع.

 .1اإلطار النظري:
 .3 .5التوافق العام (:)Adjustment
يعد التوافق عموماً أحد ادلفاىيم االساسية لعلم النفس ظهر مفهوماً عاماً جاء بو علم البيولوجيا
من خالل ما جاءت بو نظرية النشوء واالرتقاء ( )3626ليعرب عن سعي الكائن احلي للمواءمة بٌن نفسو
والبيئة الطبيعية اليت يعيش فيها للمحافظة على البقاء واالستمرارية يف احلياة ،ويشًن (عالء الدين)8030 ،
إىل أن التوافق مفهوم غامض ومركب نظراً الرتباطو باجلوانب النظرية اليت فسرت الطبيعة البشرية واإلنسانية
من جهة ،واالجتاىات النظرية ادلختلفة اليت فسرت ىذا ادلفهوم ما زاد اخللط بٌن ىذه ادلفاىيم ،لذا صلد
العديد من ادلفاىيم باللغة اإلصلليزية مرتبطة هبذا ادلفهوم مثلConformity, Adjustment, :
 ،Accomodation, Adaptationويف العربية صلد كلمات؛ مثل :توافق ،تكيف ،تالؤم ،مسايرة،
رلاراة ،وتفسر ىذه ادلفاىيم على النحو اآلٌب:
 :Accomodation .3 .3 .5مصطلح اجتماعي يستخدم كعملية اجتماعية وظيفتها تقليل أو
جتنب الصراع بٌن اجلماعات.
 :Conformity .8 .3 .5مصطلح يشًن اىل ادلسايرة واالمتثال للمعايًن والتوقعات الشائعة يف
اجلماعة.
 :Adaptation .1 .3 .5مصطلح بيولوجي يتمثل يف القدرة على أن يعدل الفرد من نفسو ويغًن من
بيئتو للمحافظة على البقاء.
 :Adjustment .1 .3 .5الرتمجة العربية ذلذا ادلصطلح ىي "توافق" ،وىو ادلفهوم النفسي الذي يرتبط
بالدراسة احلالية الذي سنوليو قدراً من األعلية الرتباطو مبوضوعها وحتديداً يف رلالو ادلتعلق بالتوافق األسري.
ويضيف ( )Wilson, 1998أن التوافق العام يتضمن العديد من األبعاد :كالتوافق الشخصي
ادلتمثل يف رلموعة االستجابات السلوكية اليت تعرب عن الرضا عن الذات وتقبلها وتوافق الشخص مع
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الذات كداللة على دتتع الفرد وشعوره باألمن النفسي ودرجة عالية من تقدير الذات وقوة الشخصية،
واالتزان االنفعايل وغًنىا من اخلصائص اإلغلابية ،والتوافق ادلهين الذي يتمثل يف قدرة الفرد على حتقيق
التوازن واالنسجام بٌن القدرات وادليول وادلهنة أوالعمل الذي ؽلارسو ما يساىم يف تعزيز قدراتو يف اختيار
مهنة مناسبة ،ومقدرتو على إقامة عالقات مهنية إنسانية يف بيئة العمل.
ويرتبط هبما التوافق االجتماعي إذ يرى ( )Gurman, 2008أنو يتمثل يف قدرة الفرد عل
االتصال والتواصل الفعال مع اآلخرين يف البيئة اليت يعيش فيها سواء أكانت البيئة األسرية أم اجملتمعية أم
ادلهنية أم التعليمية مبا ػلقق سبل العيش بسالمة ،والتفاعل االجتماعي السليم ،والسعادة الزوجية ،وااللتزام
بأخالقيات اجملتمع ،ومسايرة ادلعايًن االجتماعية ،واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي ،وتقبل التغيًن
االجتماعي ،وينعكس بشكل كبًن على حتقيق مستويات مناسبة من الصحة النفسية مع البيئة اجملتمعية.
 .8 .5التوافق األسري (:)Family Adjustment
حتقيق التوافق أحد أىم األىداف الرئيسية لإلرشاد النفسي يسعى الفرد جاىداً خالل مسًنتو
احلياتية إىل حتقيقو مبختلف جوانبو النفسية واالجتماعية والشخصية والدراسية واألسرية وغًنىا ،ويشًن
( )Holley, Haase & Levenson, 2013إىل أن التوافق األسري يتمثل يف ادلوقف الذي
يستخدم فيو ىذا ادلفهوم ،فقد يأٌب على شكل القبول باألشياء اليت ال يستطيع الفرد السيطرة عليها ،وقد
يأٌب مبعىن االتفاق والتوافق مع األغلبية داخل ادلنظومة األسرية ،يف األفكار وادلعتقدات واألفعال هبدف
تعزيز قدرات الفرد على حتمل الضغوطات وادلتغًنات ااألسرية ادلستمرة ،وخفض مستوى القلق الطبيعي،
وزلاولة إشباع احلاجات النفسية واجلسمية لالنسجام والتكيف مع البيئة األسرية ،فالتوافق األسري مبفهومو
الواسع يشمل عنصرين أساسيٌن :عالقة ديناميكية متغًنة ومستمرة بٌن الفرد بدوافعو وتطلعاتو وقدراتو
وخصائصو الشخصية وحاجاتو من ناحية ،والبيئة األسرية احمليطة مبا تتضمنو من عناصر وتفاعالت بٌن
مكونات ادلنظومة األسرية من ناحية أخرى ،للوصول إىل حالة من الرضا عن النفس وراحة البال والشعور
بالقدرة الذاتية ،وتنظيم يف العالقات والتفاعالت األسرية.
ويضيف ( )Wetchler, & Hecker, 2006أن التوافق األسري يعد أحد األبعاد اذلامة
يف التوافق العام الرتباطو مباشرة باألسرة ركيزة ودعامة أساسية من ركائز اجملتمع ،فقدرهتا على التوافق
يساىم يف قيامها بوظائفها العديدة؛ كالوظيفة البيولوجية واالصلابية والصحية والرتوػلية والتعليمية بنجاح،
ما ينعكس إغلاباً على طبيعة العالقات والتفاعالت األسرية اإلغلابية خالل مراحل ظلوىا ادلختلفة وصوالً إىل
األسرة الصحية ادلتماسكة وادلتوافقة.
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لذا فتحقيق التوافق األسري يعد من أول أولويات اجملتمعات اإلنسانية ،خاصة أن األسرة العربية
تعرضت إىل كثًن من التغًنات اليت أصابت العامل نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي اليت انعكست سلباً
على طبيعة التفاعالت والعالقات األسرية ،ومن الدراسات يف ىذا اجملال دراسة (اخلطيب )8030 ،اليت
تناول من خالذلا التغًنات اليت نالت من األسرة العربية وتأثًناهتا يف التوافق األسري ،إذ دتثلت يف ثورة
االتصاالت وادلعلومات وعودلة االقتصاد وتراجع يف قيم التعاطف والتكافل اجملتمعي ،وضعف الرتابط
األسري ،واالبتعاد عن فكرة احلميمية يف العالقة األسرية ،والتبادل العاطفي وتعدد الزوجات ،وقضاء فرتات
طويلة خارج ادلنزل ،وإشاعة االستهالك الرتيف وتصاعد نسبة العمالة الوافدة األجنبية بدرجة كبًنة ،ما أدى
إىل كثًن من التغًنات يف النسق االجتماعي والقيمي واألخالقي ،فضالً عن التحول يف أظلاط التنشئة
األسرية ،وبروز كثًن من ادلشكالت اليت هتدد مقوماهتا.
وتضيف (مهيدات )8031 ،أن التوافق األسري يتمثل يف قدرة األسرة على إقامة عالقات وتفاعالت
أسرية ناجحة يف عالقاهتا الداخلية واخلارجية مبا ػلقق التوازن السليم بٌن ادلتطلبات ،والوظائف األسرية
وااللتزامات ادلادية ،والعالقات والتفاعالت بٌن أعضائها ،والقدرة على توفًن أجواء أسرية ىادئة ومستقرة يف
إطار االحرتام وادلودة والتآلف وحتمل ادلسؤولية وصوالً حلالة التوافق العام مع مكونات ادلنظومة األسرية.
 .3 .8 .5التفسًن النفسي للتوافق األسري:
أشار ( )Jennings & Wartella, 2013إىل أن التفسًن النفسي للتوافق األسري يتضمن
معنيٌن:
 .3 .3 .8 .5التوافق "حالة" :وتظهر جلية يف كثًن من التفاعالت اإلغلابية ادلتوازنة داخل ادلنظومة
األسرية من خالل التآلف والتقارب بٌن أفراد األسرة واجتماع كلمتهم مقابل عدم التوافق واالختالف
والتنافر وظهور كثًن من العالقات األسرية غًن ادلتزنة ،وتسمى ىذه احلالة حبالة "التوافق األسري مقابل
حالة عدم التوافق"
 .8 .3 .8 .5التوافق "عملية" :تظهر يف قيام ادلنظومة األسرية بإصلاز األعمال وحتقيق أىدافها لتحقيق
غاياهتا ووظائفها ،وإشباع حاجات أفرادىا ،والقدرة على مواجهة الضغوطات واألحداث ،وحتمل األزمات،
وتسمى ىذه احلالة حبالة "التوافق األسري احلسن داخل ادلنظومة األسرية" ما دامت سلوكياهتا وأىدافها
مرضية ومقبولة اجتماعياً ،مقابل التوافق األسري السيئ عندما تكون السلوكيات والتفاعالت األسرية غًن
مرضية نفسياً وغًن مقبولة اجتماعياً.
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ويرى الباحث أن التوافق األسري يتمثل يف قدرة األسرة على بناء تفاعالت أسرية منظمة ومتزنة
داخل ادلنظومة األسرية تساعدىا على مواجهة الضغوط بأنواعها ادلختلفة والقيام بوظائفها مبا ػلقق
االنسجام والتوافق بٌن أعضائها ،وشعورىم بالسعادة والراحة والتفاىم وحتمل ادلسؤوليات والقيام باألدوار
لتحقيق التفاعالت اإلغلابية داخل ادلنظومة األسرية.
 .8 .8 .5العومل ادلؤثرة على التوافق األسري:
فيما يتصل بالعوامل اليت تؤثر على التوافق األسري ذكر العديد من الباحثٌن العرب واألجانب مثل
(العدوان والنجار8033 ،؛ الكفايف8030 ،؛ زلمد8003 ،؛ Rios, 2013؛ & Jennings
Wartella, 2013؛ Thomas & Wetcherm, 2003؛ Carr, 2006؛ Epstein
 )& Wetcherm, 2003العديد من العوامل واألبعاد ادلتعلقة بطبيعة العالقات األسرية داخل
ادلنظومة األسرية اليت تؤثر يف التوافق األسري؛ منها:
 .3 .8 .8 .5العالقات احلميمية :ويتمثل بتبادل مشاعر التعاطف واحملبة بٌن أعضاء ادلنظومة األسرية،
فقوة ىذه العالقة تعين التوافق والتماسك األسري ،وضعفها يعين اختالالً يف التوافق والتماسك واىتزازاً يف
العالقات األسرية.
 .8 .8 .8 .5االتصال والتواصل داخل ادلنظومة األسري :إذ يالحظ ضعف التواصل بٌن أعضاء األسرة
الواحدة خاصة مع شيوع استخدام وسائل التواصل االجتماعي ادلتعددة اليت أدت إىل إضعاف التواصل
بٌن أعضاء األسرة.
 .1 .8 .8 .5األدوار واحلدود األسرية :تتمثل يف عدم اتفاق ادلنظومة األسرية على توزيع األدوار داخلها،
ما يؤدي إىل استقواء بعض أعضاء ادلنظومة على أدوار اآلخرين ،فتحصل حالة من عدم الرضا نتيجة ذلذا
التعارض لتشكل مصدراً لإلحباط والصراع ،أما احلدود فتتمثل يف مدى التوازن واالقرتاب والتباعد بٌن أفراد
األسرة؛ فاحلدود الواضحة تؤدي إىل نظام أسري متوازن ،بينما التطرف يف االقرتاب أو االبتعاد يؤدي إىل
التشابك أو التباعد.
 .1 .8 .8 .5االحتاد والتحالف :تتمثل بانضمام اثنٌن أو أكثر من أفراد األسرة مشكلٌن قوة ضد طرف
أو أكثر من أفراد األسرة؛ فالتوافق والتماسك األسري وفق ىذه ادلنظومة يتمثل بقدرة أفراد األسرة على
حتقيق االنسجام والتفاعل الناجح وادلتوازن داخل ادلنظومة األسرية حبيث يقومون بتأدية األدوار والواجبات
ادلتبادلة بٌن عناصر ىذه ادلنظومة.
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 .2 .8 .8 .5التشابك بٌن األنظمة الفرعية :ويتمثل يف طبيعة التفاعل بٌن األسرة وما ػليط هبا من
أنظمة أسرية فرعية حبكم عالقات القرىب والعالقات البيئية اخلارجية فقد أشارت العديد من االجتاىات
النظرية إىل وجود أنظمة أسرية عدة متشابكة كالنظام الفرعي الزواجي؛ وىو من أىم األنظمة اليت تبىن
عليو حياة األسرة يف ادلستقبل العتماده أساساً على إشباع احلاجات الوظيفية للزوج والزوجة ،والنظام
الفرعي الوالدي ،ويتمثل بالوالد والوالدة واألبناء و النظام الفرعي األخوي ،ويتمثل يف العالقة بٌن األبناء
داخل األسرة ،وأخًناً النظام الفرعي األسري اخلارجي ويتمثل بتفاعل األسرة مع أنظمة فرعية خارجية.
 .3 .8 .8 .5اخللفية األسرية غًن السعيدة :تتمثل يف نشأة األفراد يف بيئة أسرية غًن سعيدة ،ينقصها
الرضا والقبول والشعور باألمان واالطمئنان ،وتتأثر العالقات األسرية داخل ادلنظومة األسرية مبستوي
الشعور بالسعادة والرضا تأثراً كبًناً يقلل إمكانات التكيف مع الوسط االجتماعي عموماً والوسط األسري
خصوصاً.
 .4 .8 .8 .5البرت االنفعايل :ويتمثل يف زلاولة بعض أفراد األسرة االنفصال التام عن األسرة وجتنب
ادلواقف ادلشبعة انفعالياً يف التفاعل األسري.
 .5 .8 .8 .5مرونة التفكًن العقالين :يتمثل يف االبتعاد عن تبين األفكار غًن ادلنطقية ،والتصلب يف
الرأي عند وقوع اخلالف ،ما يتيح ألفراد األسرة فرصة التعبًن بصراحة وموضوعية بعيداً عن العدائية والعنف
والتجريح.
 .6 .8 .8 .5ضبط النفس والتحكم يف االنفعاالت :يتمثل يف االبتعاد عن العصبية غًن ادلربرة اليت تقود
إىل ردة فعل سريعة تؤدي إىل تفاقم ادلشكالت وإغلاد حالة من عدم االتزان يف العالقات األسرية.
من ىنا تتضح أعلية ىذه ادلفاىيم واألبعاد يف التوافق األسري ،فإغلابياهتا تعين التوافق وسلبياهتا تعين
عدم التوافق ،وىذا ما يربر تناوذلا هبذه الدراسة لتحديد األبعاد األكثر تأثًناً يف توافق منظومة األسرة
األردنية ،على عينة من األسر يف زلافظة الكرك جبنوب األردن.
 .1 .5تفسًنات نظريات علم النفس اإلرشادي للتوافق األسري:
فسرت نظريات علم النفس اإلرشادي التوافق األسري من خالل ما تتبناه ىذه النظريات من أفكار
ومفاىيم ذات عالقة بتفسًن السلوكات اإلنسانية ،فرتى "نظرية التحليل النفسي" أن عملية التوافق األسري
تتمثل يف قدرة أفراد األسرة على إغلاد حالة من التوازن واالنسجام بٌن مكونات الشخصية الثالثة ،والقيام
بعملياهتم العقلية حبيث ال ؼلضعون لسيطرة اذلو ورغباتو وشهواتو ،وال لشدة األنا األعلى وتأنيب الضمًن،
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وال يتحقق ذلك إال من خالل توزيع الطاقة النفسية توزيعا يساعد "األنا" على إغلاد حالة التوازن ىذه مبا
ينسجم ويتوافق مع مقتضيات الواقع (أبو أسعد.)8005 ،
يف حٌن ترى "النظرية السلوكية" أن عملية التوافق األسري تتحقق من خالل اكتساب أفراد
ادلنظومة األسرية العديد من السلوكات اجلديدة خالل مراحل ظلوىم عن طريق التعلم ونظرياتو ادلختلفة؛
كالتعلم االجتماعي والنمذجة وغًنىا ،فاألسرة اليت حتقق التوافق ىي األسرة اليت تتمكن من اكتساب
السلوكات اإلغلابية والعادات السوية ،من خالل ارتباطها بادلثًنات احلسية واالستجابات اجلسمية والعقلية
واالجتماعية واالنفعالية اليت ُدعمت من خالل التعزيز.
ومن جانب آخر يفسر "االجتاه اإلنساين" أن عملية التوافق األسري تتم من خالل ما أكدتو
"نظرية الذات" (لكارل روجرز) اليت جاءت بالعديد من ادلعايًن ادلرتبطة بعملية التوافق األسري؛ كاالنفتاح
على اخلربات ،واإلحساس باحلرية ،والوصول للمستوى ادلطلوب من إشباع احلاجات ،وادلشاعر الذاتية،
وعكس ادلشاعر ،وقبول الذات ،وشلارسة أساليب التنشئة السوية ،وقوة العالقات االجتماعية ،وادلوازنة بٌن
متطلبات احلياة.
ويرى "االجتاه اإلسالمي" أن التوافق األسري يتحقق من خالل االىتمام بأساليب التنشئة
اإلسالمية السليمة القائمة على التوحيد واإلؽلان باهلل منبعاً لطمئنينة النفس ومصدراً لسعادهتا ،وتقوى اهلل
وخشيتو ،واخلوف من عقابو ،والبعد عن الشر والشهوات ،شلا يساىم يف بناء شخصية الفرد السوية،
وتعديل سلوكو وتصحيح عقيدتو وحتقيق إنسانية ،جتعلىو صاحلاً يف اجلماعات االنسانية اليت يتعايش معها
(العيسوي.)8006 ،
كما برزت العديد من االجتاىات النظرية يف رلال اإلرشاد والعالج األسري ،اليت تناولت
التفسًنات النظرية للتفاعالت األسرية داخل ادلنظومة األسرية ،من حيث األسباب والعوامل ادلؤثرة
واإلسرتاتيجيات العالجية واإلرشادية وألعلية ىذه االجتاىات ادلفاىيم ،عمد الباحث إىل إجراء ىذه
الدراسة وفقاً لبعض ىذه ادلفاىيم ذات االرتباط الوثيق بتوافق األسرة؛ ومن ىذه النظريات:
 .3 .1 .5النظرية البنائية لإلرشاد األسري " "Structural family counselingسليفادور
دلنيوشن ":"Slivador Minuchin
تنظر ىذه النظرية إىل التوافق األسري على أنو نتيجة للتفاعالت األسرية داخل السياق االجتماعي
األسري ،من خالل منظور أسري منظم ،فمشكالت األفراد داخل منظومة األسرة يتم دراستها من خالل
تصميم أسري منظم ،وليس من خالل االضطراب أو االختالل الذي يصيب أحد األفراد داخل األسرة،
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فادلدخل البنائي لألسرة يفرتض أن األسرة أكثر من رلرد ديناميات نفسية لألفراد تُسًن األسرة ،بل قواعد
وقوانٌن يفهمها األفراد ويتواصلون من خالذلا ورلموعة ىذه القواعد دتثل أظلاط التفاعل والتواصل وىو ما
أمساه (مينوشن) بالبناء األسري ،واستند (منيوشن) يف تفسًنة طبيعة العالقات يف األنظمة األسرية إىل
مفاىيم عديدة تساعد على بناء األسرة الصحية ادلتوافقة؛ مثل :األبنية الفرعية لألسر " Family
 ،"subsystemsوالتحالف " ،"allianceواالحتاد " ،"coalitionواحلدود "،"Boundaries
وادلثلثات األسرية " ،"Trianglesوىرمية السلطة األسرية " ...،"Authority hierarchyوغًنىا
(العدوان والنجار.)8033 ،

 .8 .1 .5نظرية العالج اإلسرتاتيجي األسري ":"Strategic Family Therapy
ركزت ىذه النظرية على ما تتعرض لو العالقات األسرية من اضطرابات وأظلاط اتصاالت داخل
ادلنظومة األسرية من خالل الرتكيزعلى عمليات التطور األسرية،ومراحل دورة حياة األسرة ،وادلواقف اليت
تظهر عنده األزمات يف كل مرحلة ،إذ تظهر حالة عدم التوافق عندما تعجز األسرة عن إجراء حتول ناجح
من مرحلة إىل مرحلة ،كما تناولت التفاعالت األسرية من خالل عدد من الفنيات وادلصطلحات األسرية،
برتكيزىا على الوعي بدالً من االىتمام باالستبصار والالشعور ومن ىذه ادلفاىيم ،احلماية
( )Protectionحبيث ينظر لألعراض ادلرضية على أهنا تقوم بوظيفة احلماية للمحافظة على توافق
األسرة ،والوحدة (( Unitتتمثل يف الرتكيزعلى سلسلة التفاعالت األسرية من منظور وحدة واحدة،
واذلرمية (( Hierarchyتتمثل يف اذلرمية الزواجية حبيث يتحقق التوازن يف تأثًن كال الزوجٌن بالتساوي
من خالل االندماج بتفاعالت ادلواقف وادلشكالت األسرية ادلختلفة دلمارسة أفضل األساليب ادلناسبة
(.)Rios, 2013
 .1 .1 .5العالج األسري عرب األجيال لبوين " "ransgenerational Family Theoryمًني
بوين ":"M.Bowen
تنسب ىذه النظرية إىل "مًني بوين" أحد رواد العالج األسري إذ يرى أن تاريخ العائلة ىو الذي
يصنع القالب الذي يشكل القيم واألخالق واخلربات ،وتتضمن ىذه النظرية ادلبادئ األساسية يف التحليل
النفسي ،وتقوم فكرهتا األساسية على أن العالج يقوم على فهم األسرة عرب حتليلها وفقاً دلنظور ثالثة
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أجيال ،وترى ىذه النظرية أن حالة عدم التوافق األسري أو الزواجي نتيجة حملاولة أعضاء ادلنظومة األسرية
التخلص من مشاعر الصراعات اليت مل حتل ،أو يتغلب عليها يف األسرة األصلية ،فمشكالت عدم التوافق
ال خترج عن كوهنا صراعات تنتقل من جيل إىل آخر ،لذا فهي تركز على أعلية النظام العاطفي الذي من
خاللو تتشكل أظلاط العالقات األسرية عرب األجيال ادلتعاقبة ،وجاءت بالعديد من ادلفاىيم ادلرتبطة بطبيعة
العالقات األسرية واحملافظة على توافقها؛ مثل :دتايز الذات " ،"Differentiوالعملية االنفعالية يف
األسرة النووية " ،"Nuclear Family Emotional Processوالبرت االنفعايل " Emotional
 "cut offوغًنىا (.)Gurman, 2008

 .1 .1 .5نظرية العالج األسري اخلرباٌب االنساين لفرجينا ساتًن "Experiential Family
:"Therapy
تعد نظرية فرجينيا ساتًن أحد توجهات ادلنهج اخلربوي يف العالج األسري ،قدمت من خاللو ما
يعرف بنموذج ساتًن للتفاعل واالتصال ادلكون من أربع مراحل أساسية؛ تتمثل يف ادلدخالت كخطوة أوىل
يف عملية االتصال؛ وىي العناصر اللفظية وغًن اللفظية اليت يقوم الفرد باستقباذلا يف أثناء عملية االتصال؛
وتشمل (احملتوى ،والصوت ،والطريقة ،واإلشارات) ،ومرحلة ادلعىن ادلتمثل يف كيفية تفسًن ىذه ادلدخالت
اليت يستقبلها؛ ماذا يرى؟ ماذا يسمع؟ ماذا يلمس؟ ،ومرحلة األعلية ويقصد هبا ماذا يشعر الفرد جتاه
مرحلة ادلعىن الذي اكتسبو (ىل شعر بالغضب أو األمل ،أو االرتباك ،أو اخلوف ،أو السعادة واألمل
والتفاؤل) ،وادلرحلة األخًنة تتمثل يف مرحلة االستجابة ودتثل التصرف أو االستجابة أو احلديث ادلتبادل
كنتيجة للمراحل السابقة (بين سالمة وجردات.)8033 ،
ويشًن ( )Brubacher, 2014أيضاً إىل أن ىذا االجتاه يفسر التوافق األسري نتيجة دلهارات
التواصل واالتصال الفعال بٌن أعضاء ادلنظومة األسرية الذي ُؽلكن أعضاء األسرة من الوعي بأعلية
ادلشكالت اليت تواجهها ،والتعامل معها بأساليب التواصل األسرية اإلغلابية ،وجتنب أساليب التواصل
السلبية ادلتمثلة يف أسلوب ادلصلح اللوام واحمللل للمسؤوليات وادلثًن لإلرباك اليت تعيق التواصل ادلباشر،
فاألسرة الصحية ادلتوافقة وفق ىذا ادلفهوم ىي اليت تستطيع أن تطور أساليب اتصال فعالة وإغلابية بٌن
أعضائها.
 .9دراسات سابقة:
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سيتم يف ىذا اجلزء عرض لعدد من الدراسات اليت تناولت التوافق األسري يف رلتمع الدراسة
ادلتمثل يف اجملتمع األردين ،إضافة إىل عدد من الدراسات اليت تناولت عدد من اجملتمعات العربية وبعض
الدراسات اليت استخدمت نظريات اإلرشاد األسري وظلاذجها ادلختلفة يف التعامل مع حاالت التوافق
والتماسك األسري والتفاعالت األسرية داخل ادلنظومة األسرية.
ففي رلال الدراسات اليت تناولت األسرة األردنية جاء يف دراسة (الشرع )8034 ،اليت تناولت
العوامل ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية على عينة من ( )820إمرأة ،تعرض األسرة األردنية لكثًن من
التغًنات يف تركيبتها البنائية والوظيفية ما زاد من التحديات اليت تواجو مراحل ظلوىا ،وخاصة تلك ادلتعلقة
بالعالقات الزواجية وزيادة نسب الطالق العاطفي ،وزيادة وتًنة العنف األسري ،وكشفت الدراسة أن
للمستوى التعليمي ادلنخفض ،واطلفاض ادلكانة االجتماعية تأثًناً واضحاً على توافق األسرة األردنية.
كما أشارت دراسة (احلامد )8031 ،اليت تناولت أثر التغًنات يف العالقات األسرية والقرابية يف
دراسة على قرى جنوب زلافظة العاصمة عمان ،إىل أن التغًنات نالت األدوار األسرية ،وفقدت األسرة يف
ظل التطورات ادلعاصرة غالبية الوظائف كالوظيفة االقتصادية والتعليمية واحلماية الدينية والرتفيهية ما جعلها
أسراً مفككة ،ودليل ذلك ارتفاع نسب األسر ادلفككة وارتفاع سن الزواج والعنوسة ،وشيوع العالقات
األسرية غًن ادلنظمة بٌن أفرادىا ،وظهور بعض الظواىر األسرية غًن ادلألوفة كالزواج العريف وتعدد العالقات
غًن الشرعية والتغيًن يف األفكار وادلعتقدات والقيم.
كما جاء أيضاً يف دراسة (اخلطايبة )8032 ،اليت ىدفت إىل تعرف مقومات توافق احلياة األسرية
وأبعادىا يف مشال األردن على عينة عشوائيو من ( )155زوجاً وزوجة أن مستوى التوافق الزواجي عند
الذكور أعلى منو عند اإلناث وكان للتوافق الفكري وادلستوى التعليمي ادلرتفع أثر إغلايب يف التوافق األسري،
يف حٌن مل تظهر فروق تعزى دلتغًنات النوع االجتماعي وحجم األسرة وظهرت فروق تعزى للمؤىل العلمي
والدخل الشهري لصاحل الدراسات العليا وذوي الدخل ادلرتفع.
وأظهرت نتائج دراسة (الداىري )8005 ،يف التوافق الزواجي وعالقتو ببعض ادلتغًنات يف األسرة
األردنية عالقة ارتباطية دالة بٌن متغًنات حجم األسرة ،وتكامل األسرة االقتصادي ،وادلستوى التعليمي
لألزواج ،والتوافق الزواجي لصاحل حجم األسرة األقل ومستوى التعليم ادلرتفع ،وزلافظة األسرة على درجة
متوازنة من التكامل االقتصادي.
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وفيما يتعلق بأعلية استخدام النظريات األسرية يف التعامل مع مشكالت األسرة وتوافقها من خالل
الربامج اإلرشادي؛ تناولت دراسة (بين سالمة واجلردات )8033 ،فاعلية ظلوذج "فرجينيا ساتًن" يف حتسٌن
أظلاط االتصال الزواجي لدى الزوجات على عينو من النساء اللواٌب يراجعن التنمية اجملتمعية يف مدينة
عمان ،وًب استخدام نسخة مكيفة من مقياس االتصال الزواجي ادلستمد من تقييم العالقات األسرية،
قسمت العينة عشوائياً إىل عينتٌن جتريبية وضابطة ،أظهرت نتائج الدراسة أن متوسطات درجات اجملموعة
التجريبية كانت أعلى بشكل دال إحصائياً يف القياس البعدي وقياس ادلتابعة مقارنة مبتوسطات اجملموعة
الضابطة على إبعاد مقياس االتصال اإلغلايب (إيصال الرسائل بوضوح ،واحلب ،واالتصال ادلتعاطف) وأدىن
بشكل دال إحصائياً على أبعاد مقياس االتصال السليب (النقد ،رفض التعاون ،اإلجهاد يف إدارة الصراع)،
وىذا يؤكد فاعلية الربنامج.
كما أجرت (اجلداونة )8034 ،دراسة ىدفت إىل تناول أثر برنامج إرشاد مجعي مستند إىل
النظرية البنائية يف حتسٌن الرتبية الوالدية وخفض مشاعر الفقدان لدى األرامل الالجئات السوريات
وأطفاذلن ،على عينة من النساء اللواٌب يرتددن على مجعية ادلركز اإلسالمي يف الزرقاء باألردن عددىا ()80
أرملةً ،ب استخدام الربنامج اإلرشادي القائم على فنيات العالج البنائي واسرتاتيجياتو يف بناء األسرة
(أنظمة األسرة الفرعية ،قابلية االخرتاق ،احلدود ،االئتالفات واخلالفات ،اخلارطة األسرية ،التكيف
واالنضمام ،إعادة التأطًن ،التدخالت األسرية ،وإعادة صياغة ادلشكالت) ،وأظهرت النتائج فاعلية
الربنامج اإلرشادي من خالل الفروق بٌن التطبيقٌن القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي على مشاعر
احلزن والفقدان والرتبية الوالدية.
وفيما يتعلق بفاعلية استخدام النظريات األسرية يف اجملتمعات الغربية أجرى "كارىان" (8006
 )Karahan,دراسة ىدف من خالذلا إىل حتسٌن مهارات حل النزاعات يف التفاعالت األسرية من
خالل االعتماد على برنامج أسري مجعي ،استند فيو إىل مهارات العالج السلوكي الزواجي ،ومفاىيم
ظلوذج ىايل وأساليبو يف العالج اإلسرتاتيجي الزواجي لتحسٌن االتصال والتفاعالت األسرية بٌن األزواج يف
تركيا ،وأثبتت الدراسة وجود حتسن ملموس لدى األزواج يف اجملموعة التجريبية على مقاييس الدراسة لصاحل
القياس البعدي ،باإلضافة إىل استمرارية التحسن لدى األزواج يف العالقات األسرية يف القياس البعدي بعد
( )3أشهر من التطبيق ما يؤكد صلاح الربنامج العالجي وفاعليتو يف حتسٌن مهارات االتصال الزواجي
والتفاعالت األسرية.
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كما أجرى "ىيس" ( )Hess, 2008دراسة تناولت أثر الضغوط داخل ادلنظومة األسرية يف
الشعور بالرضا الزواجي من خالل تناول رلموعة األنشطة داخل األنظمة األسرية (النظام األبوي ،النظام
األخوي ،األزواج ،األنظمة األسرية الفرعية) ،تكونت عينة الدراسة من ( )84من األزواج يف والية أوتا
( )Utahيف الواليات ادلتحدة األمريكيةً ،ب تطبيق مقاييس (كانسس) للتوافق األسري والزواجي ،أظهرت
النتائج أن اطلفاض مستوى الرضا الزواجي والعالقات األسرية داخل األنظمة األسرية مؤشر قوي ودال على
وجود الضغط والتوتر داخل النظم األسرية والزواجية ،وأوصت الدراسة بضرورة الرتكيز على مجيع األنظمة
األسرية اليت تتفاعل مع بعضها بعضاً.
كما قام "الي وفيفان" ( )Li & Viviaan, 2010بدراسة ىدفت إىل حتسٌن مفهوم الذات
من خالل برنامج أسري قائم على عدد من الفنيات األسرية (مهارات االتصال ،إبطال التوقعات من
الطرف اآلخر ،اجلبل اجلليدي ،تطابق الذات ،التعبًن عن ادلشاعر) على رلموعة من األزواج شلن يعانون
من مستوى متدن من تقدير الذات ،والصوره السلبية عن الذات وضعف يف التعبًن عن ادلشاعر ،أظهرت
النتائج فاعلية الربنامج األسري يف حتقيق أىداف الدراسة.
التعليق على الدراسات السابقة:
 .3اتفقت مجيع الدراسات على ثبوت فاعلية برامج اإلرشاد األسري ادلستندة إىل فنيات وظلاذج النظريات
اإلرشادية األسرية يف التعامل مع حاالت عدم التوافق األسري ،وتعزيز مهارات العينات ادلستهدفة يف
حتسٌن مستوى التفاعالت األسرية والزواجية.
 .8يالحظ ندرة الدراسات اليت تناولت التوافق العام يف األسرة كنظام أسري متكامل مكون من رلموعة
من األنظمة الفرعية ادلتفاعلة من خالل مفاىيم النظريات األسرية ،وىذا ما ؽليز ىذه الدراسة ،كما لوحظ
قلة الدراسات اليت تناولت التوافق األسري مقارنة بالتوافق الزواجي.
 .1اتفقت الدراسة احلالية يف بعض متغًناهتا مع عدد من الدراسات السابقة ،واختلفت معها يف تناول
متغًن ادلستوى التعليمي ومتغًن مكان اإلقامة وحجم األسرة.
 .1معظم الدراسات والربامج اإلرشادية يف التوافق األسري يف األردن ًب تطبيقها يف العاصمة عمان
وزلافظيت الزرقاء وإربد ،وأعللت األطراف ،وىذا ما ؽليز الدراسة احلالية باستهدافها جنوب األردن.
 .10إجراءات الدراسة:
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 .3 .30منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي القائم على التحليل الوصفي للبيانات ،وىو من
ادلناىج ادلناسبة دلثل ىذه الدراسات.
 .8 .30رلتمع الدراسة :تكون من مجيع األسر مبحافظة الكرك يف األردن البالغة ( )31160أسرة حسب
مؤشرات السكان الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة لعام ( 8033/8032النشرة اإلحصائية للتعداد
السكاين يف األردن.)8032 ،
 .1 .30عينة الدراسةً :ب تطبيق أداة الدراسة على ( )200زوج كعينة غرضية ،ولتسهيل الوصول للعينة
ًب اختيارىم من األزواج العاملٌن يف قطاعي الرتبية والتعليم والصحة شلن يعملون مبحافظة الكرك ،واجلدول
رقم ( )3يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغًنات الدراسة الرئيسية.
جدول 3
توزيع عينة الدراسة على متغًناهتا
اجلنس
إناث
ذكور
333 353
56
306
802 862
200

القطاع
قطاع الرتبية والتعليم
قطاع الصحة
اجملموع
اجملموع الكلي

ادلستوى التعليمي
دبلوم وبكالوريوس
804
315
112
200

ثانويو أو أقل
23
18
65

مكان اإلقامة
حضر
ريف
381 346
63
308
836 853
200

دراسات عليا
16
35
24

حجم األسرة
أكثر من 2
 2فأقل
333
363
30
315
343
186
200

 .1 .30أداة الدراسةً :ب بناء أداة لقياس أبعاد التوافق األسري ،اعتماداً على بعض ادلفاىيم اليت جاءت
هبا نظريات اإلرشاد األسري فتكونت األداة بصورهتا النهائية من ( )20فقرة موزعة على ( )6أبعاد؛ كما
ىو موضح يف اجلدول رقم (:)8
جدول 8
توزيع فقرات ادلقياس على أبعاده ادلختلفة
البعد

العالقات
احلميمية

االتصال
والتواصل

احلدود
واألدوار

التحالف
واالحتاد

الفقرات

3

3

3

1

تشابك
األنظمة
األسرية
1

خلفية
األسرة
القيمية
2

البرت
االنفعايل
3

مرونة
التفكًن
العقالين
4

الضبط
والتحكم يف
االنفعال
3

اجملموع
20

 .3 .1 .30صدق األداةً :ب التحقق من صدق ادلقياس بطريقتٌن:
 .3 .3 .1 .30صدق احملكمٌن إذ عرض ادلقياس على ( )30من أساتذة اجلامعات األردنية ادلتخصصٌن
يف اإلرشاد النفسي وعلم النفس والقياس والتقوًن ،وًب التعديل على ادلقياس يف ضوء مقرتحاهتم وآرائهم،
وًب اإلبقاء على الفقرات اليت حصلت على اتفاق بنسبة ( ،)%50ليصبح بصورتو النهائية مكونة من
( )20فقرة موزعة على ( )6أبعاد.
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 .8 .3 .1 .30استخدام صدق االتساق الداخلي حبساب االرتباط بٌن درجة الفقرة والدرجة على البعد
الذي تنتمي إليو على عينة استطالعية بلغت ( )10زوجاً وزوجةً ،ب اختيارىم عشوائياً من اجملتمع ومل يتم
إدخاذلم يف عينة الدراسة ،واجلدول رقم ( )1يبٌن معامالت االرتباط.
جدول 1
صدق البناء الداخلي للمقياس
رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

1

**.706

11

*.363

21

**.796

31

**.821

41

**.761

2
3

**.657
**.761

12
13

*.362
**.716

22
23

**.688
**.506

32
33

**.816
**.722

42
43

**.814
**.747

4
5

**.814
**.747

14
15

**.715
**.831

24
25

**.607
**.611

34
35

**.488
**.694

44
45

**.874
**.710

6
7

**.874
**.710

16
17

**.706
**.753

26
27

**.591
**.745

36
37

**.807
**.607

46
47

**.551
**.536

8
9

**.551
**.536

18
19

**.508
**.695

28
29

**.515
**.547

38
39

**.730
**.804

48
49

**.739
*.363

10

**.739

20

**.755

30

**.694

40

**.657

50

*.388

تبٌن من اجلدول ( )1حتقق مؤشرات صدق بناء داخلي جيدة للمقياس ،حيث تراوحت معامالت
االرتباط بٌن ( )0.541-0.131ومجيعها ذات داللة إحصائية.
 .8 .1 .30ثبات األداة :للتحقق من ثبات األداة ًب استخدام معامل ألفا كرونباخ على عينة استطالعية
من خارج عينة الدراسة؛ وعددىا ( )10زوجاً )10( ،زوجاً يف قطاع التعليم ،و( )30أزواج يف القطاع
الصحي ،مناصفة بٌن الذكور واإلناث يف كال القطاعٌن ،بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ الكلية لالستبانة
()63،0؛ وىي نسبة مرتفعة ،كما ًب حساب الثبات باستخدم طريقة التجزئة النصفية باحتساب معامل
ارتباط بًنسون ( )rبٌن درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية؛ وقد بلغت قيمتو ()0.424؛
وىو دال عند مستوى (ٍ ،)0.03ب ًب تصحيح معامل االرتباط مبعادلة سيربمان براون كالتايل:
8r
1+r

وكان معامل الثبات ( ،)0.68كما بلغ ثبات إعادة االستقرار لألداة أيضاً ( ،)0.68ومجيعها
ذات داللة إحصائية عالية ،واجلدول رقم ( )1يوضح دالالت الثبات لألبعاد الفرعية والكلي.
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جدول 1
دالالت الثبات لألبعاد الفرعية والكلي
ثبات التجزئة النصفية

البعد

ثبات اإلعادة

ثبات ألفا

العالقات احلميمية
االتصال والتواصل

0.53
0.58

0.53
0.51

0.42
0.50

احلدود واألدوار
التحالف واالحتاد

0.52
0.53

0.56
0.54

0.43
0.41

0.53
0.51

تشابك األنظمة األسرية
خلفية األسرة القيمية

0.44
0.50

0.48
0.46

0.33
0.32

0.42
0.46

البرت االنفعايل
مرونة التفكًن العقالين

0.43
0.53

0.41
0.45

0.31
0.43

0.40
0.42

الضبط والتحكم يف االنفعال

0.45

0.42

0.40

0.41

الدرجة الكلية

0.68

0.63

0.56

0.68

قبل التصحيح

بعد التصحيح
0.53
0.54

 .11المعالجات اإلحصائية:
 .3 .33ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لتحديد أىم أبعاد ادلقياس دلؤثرة يف التوافق األسري.
 .8 .33اختبار (ت) لعينتٌن مستقلتٌن ( )Independent T-testلداللة الفروق يف األبعاد ادلؤثرة
يف توافق األسرة تبعاً دلتغًنات الدراسة.
 .1 .33اختبار (ف) األحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق يف األبعاد ادلؤثرة يف
توافق األسرة األردنية ودتاسكها تبعاً دلتغًن ادلستوى التعليمي.
 .1 .33اختبار شافيو للمقارنات البعدية الجتاه الفروق تبعاً دلتغًن ادلستوى التعليمي.
 .2 .33صدق االتساق الداخلي حلساب االرتباط بٌن درجة الفقرة والبعد الذي تنتمي إليو.
 .3 .33للتحقق من ثبات األداة ًب استخدام معامل ألفا لكرونباخ ،ومعامل ارتباط بًنسون ( )rبٌن
8r
درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية
1+r

 .4 .33حساب الثبات باستخدم طريقة التجزئة النصفية ،وًب تصحيح معامل االرتباط مبعادلة سيربمان
براون.
 .12نتائج الدراسة ومناقشتها:
 .3 .38السؤال األول؛ ونصو :ما األبعاد ادلؤثرة يف توافق منظومة األسرة األردنية وفق مفاىيم النظريات
النفسية لإلرشاد األسري من وجهة نظر عينة الدراسة؟
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لإلجابة عن السؤال األول ًب حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية؛ واجلدول رقم ()2
يبٌن ذلك.
جدول 2
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ألىم األبعاد ادلؤثرة يف توافق ودتاسك األسرة األردنية
البعد
العالقات احلميمية
االتصال والتواصل
احلدود واألدوار
التحالف واالحتاد
تشابك األنظمة األسرية
خلفية األسرة القيمية
البرت االنفعايل
مرونة التفكًن العقالين
الضبط والتحكم يف االنفعال
الدرجة الكلية

ادلتوسط احلسايب
3.24
3.22
3.40
3.30
3.62
3.49
3.54
3.08
3.41
3.36

االضلراف ادلعياري
.89
.56
.75
.79
.68
.77
.74
.83
.55
.62

الرتبة
6
7
5
8
1
3
2
9
4
-

ادلستوى
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
متوسط

يالحظ من اجلدول ( )2أن الدرجة الكلية يف تأثًن أبعاد ادلقياس يف توافق منظومة األسرة األردنية
ظهرت بدرجة متوسطة ،إال أن األبعاد الفرعية األكثر تأثًناً ظهرت بشكل مرتفع يف (تشابك األنظمة
األسرية ،البرت االنفعايل ،خلفية األسرة القيمية ،الضبط والتحكم يف االنفعال ،احلدود واألدوار) ،على
التوايل؛ ويفسر الباحث ىذه النتيجة بطبيعة اجملتمع اليت أجريت فيو الدراسة فهو من اجملتمعات احملافظة اليت
تسوده القبلية عموماً ،وما زال من اجملتمعات اليت حتافظ على العادات والتقاليد االجتماعية ،وتتشابك فيو
العالقات االجتماعية بٌن األسر ،ما يزيد من التدخالت نتيجة ذلذا التشابك والتفاعل ،ويزيد من تقارب
األسر يف العالقات االجتماعية نتيجة ادلشاركات االجتماعية ادلختلفة اليت عادة تكون ليست إغلابية جبميع
أحواذلا ،ما يزيد من فرص التعدي على األدوار احلقيقية لكل من الزوج والزوجة من قبل األنظمة الفرعية يف
األسرة ،وىذا يؤثر سلباً يف التوافق األسري وغلعل ادلنظومة األسرية يف حالة من الصراع يف تفاعالهتا
االجتماعية بٌن ما تريد وما تريده األنظمة األسرية األخرى ادلتشابكة معها ،ويتفق ذلك مع ما جاءت بو
"نظرية العالج األسري اخلرباٌب اإلنساين" لفرجينا ساتًن ""Experiential Family Therapy
من خالل ظلوذجها القائم على حتديد ادلراحل األساسية ادلتعلقة باالتصال والتواصل األسري بٌن األنظمة
األسرية القائمة على ادلدخالت ادلتمثلةيف العناصر اللفظية وغًن اللفظية وادلعىن ادلتمثل يف تفسًن
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ادلدخالت ،تبعاً لتفسًن ادلعىنٍ ،ب مرحلة حتديد األعلية ادلتمثلة بتحديد ادلشاعر ادلكتسبة من ادلعىن وصوالً
للمرحلة األخًنة ادلتمثلة بصدور االستجابة السلوكية.
إضافة إىل تأثًن البعد القيمي واخللفية األسرية لألسرة األردنية الذي ال زال يسود يف طبيعة
العالقات والتفاعالت األسرية على الرغم شلا طرأ من تغًنات يف اخللفيات الثقافية والقيمية ادلتعلقة بالقيم
والعادات والتقاليد اليت كانت تسود يف اجملتمع األردين يف طبيعة ىذه العالقات األسرية ،كنتيجة للتقدم
العلمي والتكنولوجي ،وانتشار وسائل التواصل االجتماعي ،واستخدامها بشكل مفرط ،شلا أثر على طبيعة
العالقات احلميمية بٌن إفراد األسرة ،وإغلاد فجوة أدت إىل برت انفعايل يف العالقات بٌن أعضاء األسرة
الواحدة ،وضعف يف عالقات التواصل اإلغلايب الفعال ،وىذا ما يتفق مع ما جاء بو العالج األسري عرب
األجيال (لبوين) " "ransgenerational Family Theoryمن خالل تأثًن تاريخ العائلة يف
طبيعة العالقات األسرية ،وأن كثًناً من حاالت عدم التوافق األسري ال خترج عن كوهنا صراعات تنتقل من
جيل إىل آخر ،كما أظهر أيضا بعد (ضبط النفس والتحكم يف االنفعاالت) تأثًناً مرتفعاً ،وىذا يعود إىل
أن أفراد األسرة أصبح لديهم دتايز يف الذات من حيث اخلصائص النفسية واالنفعالية والفكرية ،وزيادة
الضغوط النامجة عن الزيادة يف ادلتطلبات األسرية ،ما أحدث فجوة واضحة يف العالقات األسرية ،فلكل
فرد من أفراد األسرة رأيو ،وػلاول إثبات ىذا الرأي ،والكل يريد أن ؽلارس دوره ،ويثبت ذاتو ،وىذا ما يزيد
من حدة اخلالفات داخل ادلنظومة األسرية ويساعد على خلق أجواء غًن توافقية سواء أكان ذلك داخل
األسرة الصغًنة بشكل خاص أو من خالل عالقتها وتفاعلها مع األسرة اليت تتشابك معها بعالقات القرىب
وادلصاىرة والسكن وغًنىا.
ويتفق ىذا مع ما جاءت بو دراسة "الي وفيفان" ( )Li & Viviaan, 2010يف برنارلو
اإلرشادي أن حتسٌن مستوى مفهوم الذات ،والوصول إىل صورة إغلابية عن الذات ،للوصول إىل حالة من
التطابق بٌن الذات ادلثالية والذات الواقعية والذات االجتماعية لدى األفراد داخل ادلنظومة األسرية ،يساىم
يف رفع سوية التوافق األسري.
كما أن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اتفقت مبجملها مع ما جاءت بو العديد من الدراسات
اليت تناولت اجملتمع األردين كدراسة كل من (اخلطيب8030 ،؛ الشرع8034 ،؛ اخلطايبو8032 ،؛
احلامد )8031 ،اليت أشارت إىل حجم التغًنات اليت نالت من األسرة نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي
وآثار العودلة الناجتة عنو ،وانعكس سلباً على التفاعالت االجتماعية داخل األسرة ،وزاد من فرص التأثًن يف
واجباهتا ومهماهتا ادلنوطة هبا ،وضعف العالقات األسرية ،وتراجع قيم التعاطف ،والتكافل اجملتمعي،
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وضعف الرتابط األسري ،واالبتعاد عن فكرة احلميمية يف العالقة األسرية ،والتبادل العاطفي ،والتحول يف
أظلاط التنشئة األسرية ،وبروز العديد من ادلشكالت اليت هتدد توافق األسرة.
 .8 .38السؤال الثاين؛ ونصو :ىل ختتلف األبعاد ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية باختالف متغًنات النوع
االجتماعي (ذكر ،أنثى)؟
لإلجابة عن السؤال الثاين ًب استخدام اختبار (ت) لعينتٌن مستقلتٌن (Independent T-
)test؛ واجلدول رقم ( )3ينب ذلك.
جدول 3
نتائج اختبار (ت) للعينات ادلستقلة ( )Independent T- Testلداللة الفروق يف األبعاد ادلؤثرة يف
توافق ودتاسك األسرة األردنية تبعاً دلتغًن النوع االجتماعي
البعد

النوع

العدد

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ذكور

295

3.71

0.87

إناث
ذكور

205
295

3.60
3.51

0.91
0.57

إناث
ذكور

205
295

3.49
3.55

0.56
0.70

إناث
ذكور

205
295

3.50
3.59

0.80
0.79

إناث
ذكور

205
295

3.62
3.72

0.81
0.67

إناث
ذكور

205
295

3.64
3.53

0.71
0.74

إناث

205

3.62

0.81

1.169

البرت االنفعايل

ذكور
إناث

295
205

3.58
3.67

0.72
0.77

1.285

0.199

مرونة التفكًن العقالين

ذكور
إناث

295
205

3.68
3.56

0.79
0.88

1.464

0.144

الضبط

ذكور
إناث

295
205

3.50
3.47

0.55
0.55

0.443

0.658

ذكور

295

3.60

0.59

إناث

205

3.57

0.66

0.448

0.654

العالقات احلميمية
االتصال والتواصل
احلدود واألدوار
التحالف واالحتاد
تشابك األنظمة األسرية
خلفية األسرة القيمية

الدرجة الكلية
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498

قيمة(ت)

الداللة

1.351

0.177

.438

0.662

.696

0.487

-.371

0.711

1.241

0.215

-

0.243
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يالحظ من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
يف األبعاد ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية تعزى دلتغًن النوع االجتماعي ،إذ كانت قيمة (ت) للكلي =
()0.115؛ وتفسر ىذه النتيجة بأنو على الرغم من تأثر توافق األسرة األردنية جبميع األبعاد اليت تناوذلا
ادلقياس كما ظهر ذلك بنتيجة السؤال األول ،إال أنو مل تظهر فروق بٌن الذكور واإلناث ما يدل على تأثر
كليهما بادلتغًنات اليت نالت من األسرة األردنية جراء ما تعرضت لو من آثار نامجة عن اذلجرات والعودلة
ووسائل التواصل االجتماعي وغًنىا ،وانعكس ذلك على طبيعة العالقات احلميمية داخل األسرة وزيادة
حاالت البرت االنفعايل والتفاعالت األسرية ،والتغًن يف أظلاط التفكًن ،وطبيعة األدوار األسرية لكل من
الرجل وادلرأة ،وخاصة أن دور ادلرأة مل يعد زلصوراً برتبية األوالد واالىتمام بشؤون ادلنزل بل أصبحت جنباً
إىل جنب مع الرجل يف حتمل أعباء احلياة األسرية ،وادلشاركة يف اختاذ القرارات األسرية ،واختلفت ىذه
الدراسة مع دراسة (اخلطايبة )8032 ،اليت أظهرت عدم تأثر أبعاد التوافق األسري والزواجي مبتغًن النوع
االجتماعي.
 .1 .38السؤال الثالث؛ ونصو :ىل ختتلف األبعاد ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية باختالف متغًن
ادلستوى التعليمي (أقل من ثانوية ،دبلوم أو بكالوريوس ،دراسات عليا)؟
لإلجابة عن السؤال ًب استخدام اختبار (ف) األحادي ()One Way ANOVA؛
واجلدول رقم ( )4يبٌن ذلك.
جدول 4
نتائج اختبار (ف) األحادي للفروق يف األبعاد ادلؤثرة يف توافق ودتاسك األسرة األردنية تبعاً دلتغًن ادلستوى
التعليمي
البعد

العالقات احلميمية

االتصال والتواصل

احلدود واألدوار
التحالف واالحتاد

ادلصدر
بٌن اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بٌن اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بٌن اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بٌن اجملموعات

رلموع ادلربعات
3.003
392.227
395.230
4.022
155.254
159.276
1.697
284.717
286.414
12.935
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درجة احلرية
2
497
499
2
497
499
2
497
499
2

ف

الداللة

1.903

0.150

2.011
0.312

6.438

0.002

0.848
0.573

1.481

0.228

6.467

10.564

0.000

متوسط ادلربعات
1.502
0.789
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تشابك األنظمة األسرية

خلفية األسرة القيمية

البرت االنفعايل

مرونة التفكًن العقالين
ضبط التحكم يف
االنفعال
الكلي

داخل اجملموعات
الكلي
بٌن اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بٌن اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بٌن اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بٌن اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بٌن اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بٌن اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

304.265
317.200
4.128
227.895
232.023
2.000
293.378
295.378
2.747
271.480
274.228
2.650
341.607
344.257
3.083
149.107
152.190
2.965
186.963
189.928

497
499
2
497
499
2
497
499
2
497
499
2
497
499
2
497
499
2
497
499

0.612
2.064
0.459

4.501

0.012

1.000
0.590

1.694

0.185

1.374
0.546

2.515

0.082

1.325
0.687

1.928

0.147

1.541
0.300

5.138

0.006

1.482
0.376

3.941

0.020

يالحظ من اجلدول ( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف
الدرجة الكلية لألبعاد ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية ودتاسكها تعزى دلتغًن ادلستوى التعليمي ،إذ كانت
قيمة (ف)= ()1.613؛ ووجدت الفروق الدالة يف أبعاد (االتصال والتواصل ،التحالف واالحتاد ،تشابك
األنظمة األسرية ،ضبط التحكم يف االنفعال) ،ودلعرفة اجتاه الفروق ًب استخدام اختبار شافيو للمقارنات
البعدية كما يف اجلدول رقم (.)5
جدول 5
نتائج اختبار شافيو للمقارنات البعدية الجتاه الفروق يف الكلي وأبعاد (االتصال والتواصل ،والتحالف
واالحتاد ،وتشابك األنظمة األسرية ،وضبط التحكم يف االنفعال) تبعاً دلتغًن للمستوى التعليمي
البعد

االتصال
والتواصل
التحالف واالحتاد

ادلستوى (ا)

أقل من ثانوية
بكالوريوس
أقل من ثانوية

ادلستوى (ب)

متوسط الفروق

مستوى الداللة

بكالوريوس

*-.14363

.042

دراسات عليا
دراسات عليا

*-.28704
-.14341

.003
.179

بكالوريوس
دراسات عليا

*-.23330
*-.52734

.014
.000
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تشابك األنظمة
األسرية
ضبط التحكم
يف االنفعال
الدرجة الكلية

بكالوريوس

دراسات عليا

*-.29404

.025

أقل من ثانوية

بكالوريوس
دراسات عليا

-.02366
*-.28602

.943
.020

بكالوريوس

دراسات عليا

*-.26236

.020

أقل من ثانوية

بكالوريوس
دراسات عليا

-.12311
*-.25289

.089
.009

بكالوريوس

دراسات عليا

-.12978

.230

بكالوريوس

*-.07177

.018

دراسات عليا

*-.25837

.020

دراسات عليا

-.18660

.089

أقل من ثانوية
بكالوريوس

يالحظ من اجلدول ( )5أن الفروق يف الدرجة الكلية كانت دالة إحصائياً لصاحل ادلستوى
التعليمي األعلى؛ وتفسر ىذه النتيجة بأن األزواج ذوي ادلستوى التعليمي األعلى لديهم قدرة أفضل على
التعامل مع الظروف وادلتغًنات األسرية ادلتسارعة ،اليت أثرت يف أظلاط العالقات األسرية ،وؽلتلكون مهارات
أعلى يف التواصل واالتصال مع سلتلف األنظمة الفرعية لألسرة ،ولديهم القدرة على التعامل مع الثاثًنات
السلبية النامجة عن تشابك األنظمة األسرية ،وحتقيق التفاعل األسري الناجح ادلتوازن داخل ادلنظومة
األسرية واحملافظة على احرتام األدوار األسرية ،والقدرة على التعامل مع التحالفات األسرية أفضل ،سواء
أكان ذلك يف العالقات الداخلية لألسرة (الزوج والزوجة واألبناء) أم اخلارجية ادلتضمنة عالقة األسرة مع
األنظمة األخرى (أىل الزوج ،وأىل الزوجة ،وأسر اإلخوة واألخوات) وغًنىم شلن يرتبطون معهم بعالقات
حبكم القرابة وادلصاىرة ،وبالتايل التعامل مع ادلشكالت األسرية بعقالنية جتعلهم أكثر قدرة على ضبط
انفعاالهتم والتعامل معها بإغلابية بعيداً عن العصبية والتهور يف اختاذ القرارات ادلصًنية ادلتعلقة بالعالقات
األسرية ،وىذا ما قلل من تأثًن ىذه األبعاد يف توافق ادلنظومة األسرية لألزواج من ذوي ادلستوى التعليمي
ادلرتفع عنها يف ادلستوى التعليمي األقل.
يف حٌن مل تظهر الدراسة فروقاً دالة تعود للمستوى التعليمي يف بعد (تشابك األنظمة األسرية)؛
ويفسر ذلك بطبيعة عينة الدراسة خصوصاً ،واجملتمع األردين عموماً ،الذي مازال تسوده العالقات األسرية
ادلتشابكة بٌن األنظمة األسرية ادلختلفة حبكم العادات والتقاليد والقيم السائدة ،وتتفق ىذه النتيجة مع ما
جاءت بو العديد من التظريات األسرية اليت اعتمدىا الباحث يف دراستو ،من تأثًن البعد القيمي والتشابك
يف العالقات األسرية على البناء األسري ،كالنظرية البنائية لإلرشاد األسري " Structural family
 "counselingاليت أشارت إىل صعوبة النظر إىل التفاعالت األسرية من منظور فردي بعيد عن السياق
االجتماعي األسري من خالل منظور أسري متكامل ومنظم ،ونظرية العالج اإلسرتاتيجي األسري
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" "Strategic Family Therapyاليت أشارت إىل تأثر العالقات األسرية بأظلاط االتصال داخل
ادلنظومة األسرية خالل عمليات التطور األسرية ،ومراحل دورة حياة األسرة ،وادلواقف واألزمات اليت تظهر
عندىا ادلشكالت يف كل مرحلة ،إذ تظهر حالة عدم التوافق عندما تعجز األسرة عن إجراء حتول ناجح
من مرحلة إىل مرحلة ،إضافة إىل ما جاء بو العالج األسري عرب األجيال لبوين " ransgenerational
 "Family Theoryمن خالل تأثًن تاريخ العائلة يف طبيعة العالقات األسرية ،وكثًن من حاالت عدم
التوافق األسري ال خترج عن كوهنا صراعات تنتقل من جيل إىل آخر.
وتتفق ىذه النتيجة جزئياً مع ما توصلت إليو دراسة (اخلطايبة )8032 ،من ارتفاع درجة التوافق
األسري بٌن األزواج لصاحل التعليم العايل ماجستًن فأعلى ،ونتائج الدراسة ادلتخصصة للمجلس الوطين
لشؤون األسرة يف األردن ( )8031اليت أظهرت أن غالبية مرتكيب العنف األسري وادلشكالت األسرية
كانوا من ذوي ادلستوى التعليمي ادلنخفض ،ودراسة (الداىري )8005 ،يف التوافق الزواجي إذ كانت
درجة التوافق بٌن األزواج بدرجة أكرب لذوي ادلستوى التعليمي ادلرتفع.
 .1 .38السؤال الرابع؛ ونصو :ىل ختتلف األبعاد ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية ودتاسكها باختالف
مكان إقامة األسرة (ريف ،حضر)؟
لإلجابة عن السؤال ًب استخدام اختبار(ت) لعينتٌن مستقلتٌن ()Independent T- test؛
واجلدول رقم ( )6يبٌن ذلك.
جدول 6
نتائج اختبار (ت) للعينات ادلستقلة ( )Independent T- testلداللة الفروق بٌن األبعاد ادلؤثرة يف
توافق منظومة األسرة األردنية تبعاً دلتغًن مكان إقامة األسرة (ريف ،حضر)
البعد

العالقات احلميمية
االتصال والتواصل
احلدود واألدوار
التحالف واالحتاد
تشابك األنظمة األسرية

مكان اإلقامة
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف

العدد
219
281
219
281
219
281
219
281
219
281

ادلتوسط احلسايب
3.51
4.02
3.42
3.69
3.45
3.70
3.49
3.85
3.58
3.94

888

االضلراف ادلعياري
0.86656
0.84112
0.54725
0.56156
0.74984
0.74870
0.77290
0.79722
0.63989
0.70751

مستوى احلرية

165

قيمة(ت)

الداللة

-6.157

.000

-5.027

.000

-3.446

.001

-4.764

.000

-5.673

.000
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البرت االنفعايل
مرونة التفكًن العقالين
ضبط التحكم يف
االنفعال
الدرجة الكلية

ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر

281
219
281
219
281
219
281
219

3.79
3.53
3.80
3.49
3.96
3.41
3.66
3.48

0.84269
0.71985
0.75644
0.80367
0.79682
0.53527
0.55163
0.58930

ريف

281

3.82

0.61279

-3.832

.000

-6.150

.000

-4.815

.000

-5.958

.000

يالحظ من اجلدول ( )6أن ىناك اختالفاً يف تأثًن ىذه األبعاد يف توافق منظومة األسرة األردنية
باختالف متغًن مكان إقامة األسرة ،فقد ظهرت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05يف األبعاد ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية ودتاسكها تعزى دلتغًن مكان إقامة األسرة ،وكانت
قيمة (ت) للكلي =( )2.625-لصاحل ذوي مكان اإلقامة يف ادلناطق الريفية؛ وتفسر ىذه النتيجة بأن
األسرة الريفية ما زالت حتافظ نسبياً على مستوى أفضل من التماسك والتوافق والتكافل االجتماعي
واالقتصادي ،واحملافظة على القيم والعادات والتقاليد احملكومة بادلعايًن والضوابط االجتماعية والدينية،
بدرجة أكرب من األسرة احلضرية اليت تأثرت كثًناً بالعودلة والتمدن وما تبعها من تغًنات يف طبيعة العالقات
األسرية انعكست على العديد األبعاد ادلؤثرة يف التوافق األسري ادلتعلقة بالتواصل واالتصال ،والعالقات
احلميمية ،وضعف التواصل االجتماعي ،واجلوانب النفسية واالنفعالية ادلتوترة ،نيجة ازدياد ادلتطالبات
الكمالية والرتفيهية ،خاصة إذا مل يتمكن األزواج من تأمٌن ادلتطلبات فيزيد توتر العالقات الزوجية
وعالقات األبناء بالوالدين داخل ادلنظومة األسرية ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الداىري )8005 ،اليت
أشارت إىل أن التكافل االقتصادي واالجتماعي لألسرة يعكس درجة من التوافق األسري بدرجة أكرب من
األسرة اليت تعاين من ذلك ،كما اتفقت الدراسة مع كثًن شلا أوردتو بعض الدراسات السسيولوجية اليت
تناولت اخلصائص ادلميزة لألسرة الريفية واألسرة احلضرية ،واختلفت مع دراسة (اخلطاطبة )8032 ،اليت مل
تظهر فروقاً يف أبعاد التوافق الزواجي ومقوماتو تعود دلكان اإلقامة (ريف ،حضر).
 .2 .38السؤال اخلامس؛ ونصو :ىل ختتلف األبعاد ادلؤثرة يف توافق األسرة األردنية ودتاسكها باختالف
حجم األسرة؟
لإلجابة عن السؤال ًب استخدام اختبار (ت) لعينتٌن مستقلتٌن ()Independent t Test؛
واجلدول رقم ( )30يبٌن ذلك.
جدول 30
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نتائج اختبار (ت) للعينات ادلستقلة ( )Independent T Testلداللة الفروق بٌن األبعاد ادلؤثرة يف
توافق األسرة األردنية تبعاً دلتغًن حجم األسرة
البعد

حجم األسرة

العدد

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

العالقات احلميمية

 2إفراد فأقل
أكثر من  2أفراد

329
171

3.96
3.50

.75033
92085

 2إفراد فأقل

329

3.65

.56918

أكثر من  2أفراد
 2إفراد فأقل
أكثر من  2أفراد
 2إفراد فأقل
أكثر من  2أفراد
 2إفراد فأقل
أكثر من  2أفراد
 2إفراد فأقل
أكثر من  2أفراد
 2إفراد فأقل
أكثر من  2أفراد
 2إفراد فأقل
أكثر من  2أفراد
 2إفراد فأقل
أكثر من  2أفراد
 2إفراد فأقل
أكثر من  2أفراد

171
329
171
329
171
329
171
329
171
329
171
329
171
329
171
329
171

3.42
3.42
3.73
3.81
3.49
3.93
3.56
3.72
3.48
3.75
3.53
3.89
3.49
3.62
3.41
3.78
3.48

.54594
.66785
.78215
.79855
.75341
.66255
.65100
.77299
.73929
.74986
.70675
.85773
.71554
.54091
.54830
.62439
.55273

االتصال والتواصل
احلدود واألدوار
التحالف واالحتاد
تشابك األنظمة
األسرية
خلفية األسرة
القيمية
البرت االنفعايل
مرونة التفكًن
العقالين
ضبط التحكم يف
االنفعال
الكلي

مستوى
احلرية

165

قيمة(ت)

الداللة

-5.668

.000

-4.495

.000

-4.549

.000

-4.458

.000

-6.100

.000

-3.461

.001

-3.176

.002

-5.229

.000

-4.132

.000

-5.500

.000

يالحظ من اجلدول ( )30وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف
األبعاد ادلؤثرة يف توافق ودتاسك األسرة األردنية تعزى دلتغًن حجم األسرة ،وكانت قيمة (ت) للكلي
= )- )2.200لصاحل عدد أفراد األسرة أقل من ( )2أفراد؛ وتفسر ىذه النتيجة بأن األسرة األقل عدداً
لديها قدرة على إقامة عالقات محيمية وقدرة على التواصل واالتصال وبناء عالقات قائمة على التفكًن
العقالين يف األحداث وادلشكالت اليت تواجهها بدرجة أفضل من األسر األكرب ،وىذا ما يقلل من تأثًن
ىذه ادلتغًنات ،وينعكس إغلاباً على ضبط االنفعاالت يف العالقات األسرية ادلتبادلة بٌن أفرادىا مع
ادلنظومة األسرية عموماً ،وزيادة قدرة األفراد على حتقيق الذات ادلتوازنة من خالل إشياع احلاجات
األساسية العليا ،واحملافظة على مستوى مناسب من ىرمية السلطة األسرية فيساعد على حالة من التوافق
األسري بشكل أفضل ،يف حٌن أن حجم األسرة األكثر قد يؤثر ويزيد األعباء االقتصادية على األسرة،
887
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ويقلل من فرص التعليم داخل ادلنظومة األسرية ،ويزيد من حجم الصراعات يف التفاعالت األسرية نتيجة
تعدد األدوار وتداخل احلدود مع بعضها ،فيزيد من التأثًن يف العالقات داخل ىذه ادلنظومة ،واتفقت ىذه
النتيجة مع دراسة (الداىري )8000 ،يف التوافق األسري والزواجي اليت أظهرت أن التوافق الزواجي
واألسري لصاحل حجم األسرة األقل.

 .82التوصيات والمقترحات:
 .3 .31توجيو الربامج اإلرشادية األسرية ضلو جوانب القصور يف التفاعالت األسرية اليت أظهرهتا نتائج
الدراسة احلالية للحد من ادلشكالت ادلؤثرة يف توافق األسرة ودتاسكها.
 .8 .31اإلفادة من نتائج الدراسة احلالية يف إجراء دراسات أسرية جديده ذات منهج جترييب يف تناول
ادلشكالت األسرية.
 .1 .31إفادة ادلؤسسات اجملتمعية اليت تعىن باألسرة وتطورىا ومواجهة مشكالهتا من نتائج الدراسة
ادلتعلقة جبوانب القصور يف التفاعالت األسرية والعوامل ادلؤثرة فيها.
 .1 .31تأسيس مكاتب إرشاد رمسية متخصصة يف تقدًن اخلدمات االرشادية األسرية وتفعيلها لتتوىل
تقدًن اخلدمات اإلرشادية للمقبلٌن على الزواج ومتطلباتو وعوامل صلاحو.
 .2 .31إعداد برامج إعالمية إرشادية ىادفة لتوضيح كيفية تنظيم العالقة التفاعلية داخل ادلنظومة
األسرية ،وكيفية التعامل مع ادلشكالت األسرية دون تدخل من اآلخرين.
 .3 .31تفعيل دور مؤسسات اجملتمع ادلدين يف إعداد برامج توعية أسرية باألساليب الصحيحة للتنشئة
األسرية والتفاعالت االجتماعية الصحيحة االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي.
المراجع العربية

أبو أسعد ،أمحد .)8005( .اإلرشاد الزواجي واألسري .عمان :دار الشروق والنشر والتوزيع.
اإلسرتاتيجية العربية لألسرة .)8001( .جامعة الدول العربية ،إدارة ادلرأة واألسرة والطفولة ،قسم األسرة.
اجلداونو ،دعاء وليد خالد .)8034( .فاعلية برنامج إسري مجعي مستند إىل النظرية البنائية يف حتسٌن
الرتبية الوالدية وخفض مشاعر الفقدان لدى األرامل لالجئات السوريات وأطفاذلن .رسالة ماجستًن
غًن منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة اذلامشية.
احلارثي ،صالح بن ردود3181( .ه) .دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحديات الثقافية للعودلة .جدة:
مكتبة السوادي.
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احلامد ،ميساء غازي .)8031( .ﺃثر ﺍلطالﻕ على ﺍلعالقاﺕ ﺍلقرﺍبية في قرﻯ جنوﺏ عماﻥ "ﺩﺭﺍسة
ﺍجتماعية" .رسالة ماجستًن غًن منشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن.
اخلالدي ،عطا؛ العلمي ،دالل .)8006( .اإلرشاد األسري والزواجي .عمان :دار صفا للنشر والتوزيع.

اخلطايبو ،يوسف ضامن .)8032( .مقومات التوافق يف احلياة الزوجية وعالقتو بالعوامل االجتماعية:
دارسة على عينة من األزواج العاملٌن يف ادلدارس احلكومية يف مشال األردن .رللة دراسات العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،اجلامعة األردنية.156-143 ،)18(4 ،
اخلطيب ،سلوى عبد احلميد .)8030( .التغًنات االجتماعية وانعكاساهتا على األسرة السعودية.
موسوعة األسرة السعودية ،كرسي األمًنة صيتة بنت عبد العزيز ألحباث األسرة.
الداىري ،صاحل عبد العزيز .)8005( .التوافق الزواجي لدى ادلعلمات ادلتزوجات يف األردن وعالقة
ببعض ادلتغًنات .رللة التنمية والثقافة ،مصر.35-3 ،)84(5 ،
الشرع ،سحر يوسف .)8034( .العنف ادلوجو ضد الزوجة يف األسرة األردنية وأشكالو ومرتكزاتو
اجلندرية .رللة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجلامعة األردنية.14-83 ،)1(11 ،
العدوان ،فاطمة؛ النجار ،أمساء .)8033( .اإلرشاد األسري .عمان :دار ادلسًنة للنشر والتوزيع والطباعة.
العيسوي ،عبد الرمحن .)8006( .علم النفس األسري .عمان :دار ادلسًنة للنشر والتوزيع والطباعة.
بين سالمة ،زلمد طو؛ جردات ،عبد الكرًن زلمد .)8033( .فاعلية ظلوذج فرجينيا ساتًن يف حتسٌن أظلاط
االتصال الزواجي لدى الزوجات ،رللة دراسات العلوم الرتبوية .اجلامعة األردنية-3301 ،11 ،
.3022
عالء الدين ،جهاد .)8030( .نظريات وفنيات اإلرشاد األسري .عمان :األىلية للنشر والتوزيع.
كفايف ،عالء الدين .)8030( .علم النفس األسري ،عمان :دار الفكر.
زلمد ،صلوى السيد .)8003( .ادلناخ األسري وعالقتو بكل من مواجهة ادلشكالت احلياتية والتوافق
الدراسي لدى عينة من مرضى السكر "دراسة مقارنة" .رسالة ماجستًن غًن منشوره ،كلية البنات،
جامعة عٌن مشس.
مهيدات ،فاطمة .)8031( .احلراك ادلهين للمرأة العاملة وعالقتها بالتوافق األسري يف اجملتمع األردين
"دراسة ميدانية على عينة من النساء العامالت يف زلافظة إربد" .رسالة ماجستًن غًن منشوره ،جامعة
الًنموك ،األردن.
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